




MIMICRY AND SOUND EFFECTS 
IN“JORURI”AND“PANSORI” 
食三善＊
The purpose of this paper is to investigate words of mimicry and sound 
effects which appear in the joruri drama of Chikamatsu and the pansori 
plays of the Korean dramatist Shinzehyo, with particular attention to the 
characteristics of words which express“crying.”Here is a summary of the 
results of my investigations. 
Firstly, it is clear that words reproducing emotion occur far more 
frequently in joruri than in pansori. The fixed facial expressions of joruri 
puppets mean that free expression of psychological shifts is impossible, and 
consequently this has to be expressed to the audience directly through 
words. Another reason is that the chief interest of the sewamono plays lies 
in the depiction of the characters' psychological changes, rather than the 
details of the background incidents. As a result. joruri requires a more 








in pansori can be attributed to the following three points : a)pansori is an 
art form which expresses by music a narrative poem. The author’s personal 
feelings or thoughts are never expressed. Individual expression is denied, 
and in its place these epic poems aspire to a manner of thought that wil be 
universally understood. b) emphasis is on depiction of the progression of 
events within the narrative rather than personal characterisation, sopansori 
lacks emotional or passionate language c) emotional swings are often 
indicated by varying the jandan (rhythm). These three factors reduce the 
necessity for emotional or passionate language. 
Secondly, I examined how often phrases depicting lamentation or crying 
in both materials. and whether the frequency of crying varied. I found that 
crying (including the crying voice itself) is by far the most important. 
presumably because the central aim of the dramatic works of both countries 
is naturally to express“yfi”（grief). In addition. most of the characters are 
lower-class citizens, peasants. oppressed people. much given to lamentation 
and crying. Furthermore. the frequency of the use of words reproducing 
lamentation was lower in joruri than in pansori. The scarcity of such words 
in joruri can be attributed to the seriousness of tragedy. The author has 
tried to express emotion by using various kinds of words. together with 
words of mimicry and sound effects. Pansori on the other hand, is tragic. 
The emotion of crying could even be expressed by words of mimicry and 
sound e百ectswithout the help of other expressions. 
Thirdly, I compared the expressions of crying, and found that, in joruri, 
these are generally limited to sudden cries of “watto！’＇， whereas in pansori 
the commonest phrase is “宰go宰go”whichsimulates sustained crying. Both 
employ sudden, loud shouts to express crying, but this suddenness and 
timing is rather different.“Watto”normally expresses grief when a sudden 
? ??????
?
misfortune befalls the speaker or the speaker's family. “亨go宰go”expresses









































①曽根崎心中 （曽根崎） ①春香歌 〔チュンヒャンガ〕
②五十年忌歌念仏 （五十年） ②兎瞳歌 〔テェピョルガ〕
③堀川波鼓 （堀川波） ③沈晴歌 〔シンチョンガ〕
④心中天の網島 （天網島） ④朴打令 〔パクタリヨン〕
⑤女殺油地獄 （女殺油） ⑤赤壁歌 〔ジョクビョクガ〕
⑥国性爺合戦 （国性爺） ⑥下唱な歌 〔ピョンガンシェガ〕
さらに、日本の資料を選定する際には、韓国の資料の性質や作品の分量を考
慮し、世話物を 5編、時代物を 1編にした。その上、世話物作品は用例の偏り
















①異なり語数｜ 31 (1防） I 17 (o.脱）



























































）｜買 位 浄瑠璃作品 パンソリ作品
1位 泣くさま 35 (3.9%) 50 (4.6%) 
2位 驚くさま 30 (3.4%) 45 (4.1 %) 
3位 笑うさま 12 (1.3%) 8 (0.7%) 
4位 恐れるさま 7 (0.8%) 5 (0.5%) 
5位 怒るさま 3 (0.3%) 2 (0.2%) 
6位 （気分が晴れないさま 1 (0.1%) 。
浮き立つきま 1 (0.1%) 。
t口』 計 89 llO 
表3から、感情語棄の占める順位を確かめてみると、共に 1位が泣くさまを、


































































【表 4ー 1 浄瑠璃作品】
順位 用例 泣くさまの様相 用例数
1位 ①わっと 急に大声に泣きだすさま・その声 18 
2位 （②さめざめと
苦哀を訴えながら泣き続けるさま 5 
③はらはらと 涙をこぼし泣くさま 5 
3位 ④しくしくと あわれげに泣くさま（時々しゃくる） 2 
⑤ほろり 深く感じて涙ぐむさま
⑥しをしをと 涙に泣きぬれるさま 1 





順位 用 fJU 泣くさまの様相 用例数
1位 ①令l.JI 1~l.JI ［智0甥o] 大声をあげて泣き続けるさま ・その声 45 
② す °J[:'1pIJ] 大声をあげて激しく泣くさま ・その声
③会マ1舎叶［iIJre拘re] 赤ちゃんの泣くさま ・その声
2位 ④唱唱［p;,lp;,l] 涙をこぼし泣くさま 1 
⑤ュ司ユ司［gir:Jl)giDIJ] 涙ぐむさま
⑥吾司吾司［hultfh;,khultfh;,k] 鼻をすすりあげながら泣くさま 1 
他方、「パンソリJの泣くさまを模写した語は、上記の表4-2に示したよ












































































① 鄭柄皇 f韓国のパンソリJ(1981年 集門堂）30頁を参照のこと（訳は筆者による。以下同様）




区 分 ｜①泣く｜ ②驚く ｜③笑う｜ ④恐れる｜ ⑤怒る｜ 合計













180 パンソ リ作品 1 87 
④ 注 1と同書、 30頁より引用。
⑤ 藤野義雄 「近松の時代浄瑠璃J（『近松と最盛期の浄瑠滴J（昭和55年 桜楓杜）の45頁より引用。
⑥ 注 1と同書、 28頁より引用。さらに、「パンソリ」の主な唱調と「ジャンダン」を紹介しておく。
唱調は、 (1）羽調・ （2）平調・ （3）界面調・ （4｝帯刈（キヨンゼ） ・（5｝営噌刈（ソルロンゼ）などがある。
(1）は男性的英雄的な感じ、 （2）は爽やかで明朗な感じ、 （3）は悲しい感じ、 （4）は軽快な感じ、 （5）は勇
ましい感じ、を表す。





リ解説」 （『朝鮮演劇史J1939年 学芸社） 208頁より引用。
⑦ 注5と同書、 222頁より引用。





①我が身・家族の死に直面し 7. 5 
②夫婦 ・家族との別れのため 3. 7. 
③裏切り ・不当な扱いを受けて 2• s• 
④恐怖のため 4 
⑤親が子の背徳行為を悲しんで 2 。
⑥子が親不幸を悲しんで 1 1 
⑦貧困による惨めさと辛さのため 。 1 1φ 
⑧再会の喜びのため 2 。
⑨相手をごまかすため 。 6 
⑩滑稽感を出すため 。 3 
1口』 計 18回 45回
店） 8頁より引用。
⑪ 注5と同様。
討議要旨
国際基督教大学の福田秀一氏から、レジメの言葉の使い方などに対する指導的助言が
なされた。東京学芸大学の渡辺鈴子氏から、発表が申在孝のテキストのみ使用されてい
ることの問題点が指摘された。発表者は他本の参照は今後の謀題とされ、パンソリの笑
いについては別稿を用意していることを述べられた。
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